




Feeling of fathers raising children with a chronic course of congenital 
diseases














　We conducted a qualitative descriptive study of six fathers of children with a chronic course of 
congenital diseases, with the aim of identifying the feelings and feelings they experienced as fathers from 
the birth of a child with a congenital disease and how they faced and raised their children, based on their 
experiences as fathers.
　As a result of our analysis, nine categories were submitted: [feelings of shock at the doctor's 
explanation], [anxiety about living at home during the first discharge from the hospital after the birth], 
[feelings of importance of the relationship with the mother], [relief at being able to get out of a serious 
condition], [feelings of having to support the mother sturdily], [anxiety about the child's future], 
[complicated feelings about medical procedures], [emotional burden that was difficult to resolve], and 
[feelings of deciding to work hard and be positive].
　We identified the characteristics of fathers whose children have a chronic course of congenital 
illnesses and the psychological pressures, shifting feelings due to their children's medical conditions, and 
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the associated anxiety that exists. Nurses need to understand the feelings of these fathers and provide 
them with the necessary support.
























































出生後より疾患があり慢性的な経過をたどっている子どもの父親 6 名で、平均年齢は34.8歳（26 ～ 41
歳）。研究参加者の子どもの平均年齢は4.9歳（ 1 歳 3ヶ月～ 11歳 0ヶ月）、在宅生活期間は平均 3 年8 ヶ
月（ 1 年～ 9 年 5ヶ月）であった。父親の職業は 5 名が会社員、1 名が公務員であった。子どもの疾患は、
ヒルシュスプルング病2名、ヒルシュスプルング病類縁疾患 1 名、小腸閉鎖 1 名、喉頭軟化症 1 名、二分
脊椎 1 名であり、子ども全員が日常的に医療的ケアが必要であった（表 1 ）。
表１．参加者の概要
参加者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
子どもの年齢 1歳 8 ヶ月 1歳 5 ヶ月 7 歳 2 ヶ月 11歳 6 ヶ月 1 歳 2 ヶ月 5 歳 6 ヶ月





在宅での生活期間 6 ヶ月 1 年 5 年 6 ヶ月 9 年 3 ヶ月 1 年 4 年 9 ヶ月
医療的ケア あり あり あり あり あり あり
父親の年齢 30代 20代 40代 30代 30代 30代
家族構成 父・母・姉 父・母 父・母 祖父・祖母・父・母・弟2人
祖父・祖母・父・
母・姉・兄 父・母
父親の職業 会社員 会社員 公務員 会社員 会社員 会社員








気持】の9つのカテゴリーが抽出された（表 2 ）。以下、カテゴリーは【  】、サブカテゴリーは《 》、父親
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